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Summary 
One assumption, commonly laeld in the clinical literature, is that dissociative 
experiel~ces erve a ptrpose in that these experiences are the inanifiestation of a defet~se 
mechanism. This posltulation, however, rests on a weak empirical basis (Ki l r l s t ro~~~~ 
2005). 'l"he present dissel-fation critically evaluares tlae "dissociation-as-a-defe~~se- 
mechanism" nodon. 
Cla~~pie~. 1 reviews the existilag literature on tlre relation betweerr dissociation and 
trauma. 11 demonstrates wlry the heavy reliance on self-reports of traumatic experie~lvces 
in 1hi: lireaatz~re, wl~icb appears to sipport the notiolv that dissociatioll is caused by 
exposure to traumatic events, is problematic. Studies relying on objective measures o f  
dissociatiola did, in Fact, fail to support these findings. In addition, we BlighEight wvhy the 
overlap between dissociation and fantasy proneness and cognttive failures nvight 
canfound findirrgs relying on retrospective self-reports. Moreover, specific predictiolzs 
deduced frorn the notion thai dissociatio~l is the matiilestation of a defensc mechanisnii 
are postulated. These pd-edidio~ls will be investigated in s~tlbsequel~l chapters. Last but 
llat least, we present an alternative view for the developnze1l;t of dissociative 
experiences. This view, states that disruptions 111 the sleep-wake cycle might give rise to 
dissociative experiences. 
If dissociation is Plze mianifestdion ofa deknse mecl.isnism, one would expect 
individuals with heiglatened levels ofdissociatio~i to exhibit decreased physiological 
responsivity, as compared to low dissociatiod-s. Pnrr I scareitrizes this prediction, while 
employing twa different measures of physioEogical res]~o~?sivity. 
Gr,apter. 2 describes a study that measured die influence of trait dissociation on tlre skin 
conductal~ce resporase to an aversive video fragment. Contrary to the supposedly 
defeasive hnctjoa~ of dissodatlon, heightened Levels of dissociatioll were accoli~~pa~~ied 
by heightened skin conductance responses. 111 addition, nllemory ror tlke video fragmetir 
was tested. In line with pseviaris reseaacla (Candel et a]., 2003), dissociatio~i wt~s riot 
associated with a~nliesia (i.e., less hits), but with a 17eiplatoned tendency to conFdbuliite 
C!7oj1fer' 3 reports on two studies that induced actate stress by rnealls of a 'l'rier Soelnl 
Stress Tes.t (TSST; Kirschbab~m el al., 1993). ZII both studies, trait d~ssociatioll was 
~ljarelated in a suppression of pliiysiollogical responrivity, as indexed by the corlisol 
response. In liire with results froln chapter 2, high dissociators experienced more 
sub"jective stress. 
Port critjcally examines the assumption thitt dissocralion is a seledive altelztiolaal 
deviation to aversive stimuli. 
Chupte~. 4 preser-lts tlre findings of a stxdy employing a modified versiomr orlhe Stroap 
color naming task contai l~i~~g emcutmonal as well as neutral stlrnuli. Unexpectedly, 
individuals that are high on dissociation reacted slower to all stinnzllus word, ill-respcctive 
oftheir valence. ?berefore, dissociation could probably best be regarded as a global 
deficit rather than a selective attentional deviation to aversive stimuli. 
C%llu;nler 5 ii~vestigakd whether dissociation Is related .to subzle deficits iar executive 
functioning. To this end, the Random Number Generation Task, which asks the 
paflicipant lo generate random sequences of numbers, was employed. The idea thar 
dissociation might be related to minor disruptions in executive functicmii~g was 
suppofled. 
Chapter 6 describes a sturdy that kesled the hypothesis that individuals who are high on 
dissociation slzould be better al suppressing aversive irlformatiaii as compared to low 
dissiociators, I-lnwever, the opposite appears to be true, as a trend e~nerged with 
individuals high on dissociatiorz experiencing more intrusion of an emotional video 
fragment than low dissociators. 
111 purr ill a11 alternative idea Tor the elilergenice of dissociative experiences is 
investigaled, assurnlng that tlissaciaaion mnigl~t be fuelled by disruptions in the 
sleep-wake cycle. 
CIsqnrer 7 presents a st~ady that tests rlne aforeme~~tloned relation bctween sleep 
experiences and dissociation, While dissociation was related to various sleep 
experiea~ces such as ~zightniares. it was neither related to lucid dreaming Inor lo a 
pnrtkcunar sleeping paltern (morningness vs. eveningness). 
Chc~pfer N investigated the possibility Lhat the robust relation between dissociatioi~ and 
fm~rasy proneness might stem Oom disruptiolzs in the sleep-wake cycle. This idea is 
underpinuled by a medlational analysis, which shews that tlze relation hetwee~z 
dissociatio~~ and fantasy proneness is at least pastially due to sleep experiences. 
Clrlirpler 9 sought to investigate t8ie relation betwee11 dissociation and sleep, while 
quantifyinig disruptinns of the sleep-wake cycle inrlepctzdent ol'self-report. Restiu~g EEG 
wau nzeasltlred in addition to sub-jcctive sleep experierzces, W i l e  we dbd find the 
cxpeetcd relation bclweezl dissociation and self-reported sleep experiences, these selr- 
rcpot~lccl sleep-experieacos were 1101 relareti Ee the power in the resting EEC. 
Dissoclntiol~, Iro\lvcver, appears lo be related to an itrcrease in the 0-power range and a 
suppression i ~ a  t I~e  a-power range. B~rte~stitigly, solne authors; related these deviations 
boll1 ro unferior perfarliaance on vlle~nory s r ~ d  at~mbiorl tasks (Klimesch, 1999), as well 
tlls the hypt~agogic stage (Tanaka et nl., 1997). 
In  the general discussion the main findings fio1-11 this dlssertatiorz are swnrnarizrd and 
Ttltttrc researclz avenues are presented. 
Samenvatting 
111 de kliiiische literatuur heerst de nrerring dat dissociatieve ervaringeli de ~nunifestatie 
van een doelbewust defensie inecliuannsme zijn. Deze assuinptie lriist eclztes een stevige 
empirische verankering (Kihlsirorn, 2005). Daarom onderweiyeii tvij deze opvanii~g aan 
een kritische blik. 
N'oufd-sfiak I geeA een ovei-icltl van de eniipirische literaluirr die de relatie raissen 
dissociatie en Isauinia onderzoekt. Tevens wordt er uitgelegd waarom het problennetiseh 
is daa veel var deze studies, berusten op relrospecrleve trauina rapportages. Studies die 
daaeirtegeiz gebruik maakien van ob-jecticve matcn vaii trauma slaagdeui er iinmel.jk 
niet in om deze sameiihang te vinden. Deze discrepantie in bevindingeil zou het; gevolg 
kuiltzen zijn vali de overlap tussen dissociarie, fanlasierijH~eid en cogiiitieve Eou~ezi. De 
ricigirig tor coga~iiieve fouten cn fantasierijkheid zouden samen als coiifoun~der kiiiineul 
ftmgeren en tot een biiastmatige iiiflatie van de bevindilugen gcleud kunizen hebben. 
Bovei~diei~ lelden wij een aantal voorspellingeiï af uit de notie dat c.Yissocia~ie inderdaad 
de mai~ifestatic van een defensie rnechailisme zou z\jtl. Ikze  zui~eia wnrdeti geroelst in 
de volgende hoofdsih_ikkei~. 
Als dissociatie de manlilestatie vair een deki~sie i~rechaiiisine is, zou meti vcrwacliieii 
dat imdivjduen die Izoag scoren op dissociatie minder fysiologiscl-ie reacties zzllleiu 
vertonieia, dan Yaag dissociatieve persorieii. 117 deel S onderxochten we deze voorspelliiig 
door middel vali twee fysiologische nralen. 
H ~ o f d r u k  2 beschrijft een stitidje diie de invloed van de karaktertrek dissociatie op de 
huidgelleiduigsrespotis tijdens eert aversiefvideo fragment meet. 'Bn tegeiistelling tot de 
vermlderstelde defensieve functie van dissociatie waren Iioge niveaus vati dissociatie 
gerelateerd aart eeii hogere huidgeleidil~gresponis. Ook onderzochten wij liet gelieirgen 
voor het videofragmeait, IFii overeeiistemrniiig met eerder oiiderzoek (Cai~del el al., 2003) 
vonden WC dat dissociatie niet gekeilmeskt was door amnesie (iniiicYer Iiits), maar door 
eeii verhoogde tendelx om te confabuleren. 
HeroJd~lstk 3 rapporleert twee studies die aciitc stress iiiduceerltlei~ door middel \!wil een 
Tricr Social Stress Test (I'SST; Kirsclilbaunr et al., 1993). Tijdci~s beide st~idicu ging 
dissociatie niet: sarneil met een stippressie vair de fysiologische srouisal, gei-iieten door 
middel vain de cortisol respoits. Echter, in avereeaustemming met IiooFdstuk 2, 
vertooiidesi hoog dissociatiewe persollen ineer subjcctievc stress. 
Deei" U beai~twoordt de vraag of de assunptie dat dissociatie zou ri~oelei~ wordc~u 
besclhatiwd als een selectieve deviatie van de aal;idacl~t als respons op aversisvc stiniiitull, 
gerechtvaardigd Is. 
Hoofdsritk 4 rapporteefl de bevindlrrgen van een oirderzoek dat gebruik maakt vnt-i een 
gemodificeerde versie van de Stroop taak die uit zowel aversieve als: ook neutrale 
stiii~uli bestoi~d. Dissociatie leek tijdens deze taak geen selectieve, d.w.z. alleen tijdens 
aversieve stiimuli, iirvlloed uit te oefenen, inaar giiig sarnen mct eeii algchele vea-iragii~g 
tijdeirs alle stimuli, origeacht hun valentie. Daaroiui zou dissociatie niugelijk beter 
kunnen worden omschreven als een globaal gebrek in plaats van een selectieve deviatie 
als respons op averaievc stimuli. 
lioofG/.~.uruk 5 onderzocht of dissociatie gerelateerd is aan subtiele deficib~ties in 
executieve futlictiec. Hiervoor maakten wij gebruik van de Random Number Generation 
Ta&, die aai1 de deelnemers vraagt om toevallige reeksen van getallen te genereren. 
Onze bevindingen onderstrepen het idee dat dissociatie samen gaat met een globaal 
gebrek, in dia geval lichte verstoringen van executieve functies. 
810ofd~~taik 6 oizderöoekt de voorspelling dat individuen die meer dissociatieve 
ervaringen rapporteren, minder last zouden hebben van intrusies van aversieve 
infniri~atie waaraan ze eerder bloot gesteld werden. I?chter, her tegenovergestelde bleek 
waar te zijn. I~idividuen die veel dissociëren bleken namelijk juist Ineer iiztmsies van het 
emotionele videofragrnei~r e rappafleren dan individuen die weinig dissoeiëre~z. 
Dec/ !li vol@ ecn ander pad, want hier  word^ een alternatieve opvatting over de 
herkomst van dissociatieve ervaringen onderzocht. Dit is het idee dat dissociatieve 
ervaringei.i voortkomen uit eet? versloord slaap-waak ritme. 
l-foo$"~~tnk 7 presenteert een stildiie die de eerder genoemde relatie tussen 
slaape11~aringen en dissociatie toelat. Qitze bevindingen laten zien clat dissociatie samen 
gaat met vcrscheidelie algeincrae slaapervaringen zoals nachtmerries, maar noch 
gerelateerd is aan een bepaalid slaappatroon (ochtend of avond persoon), iroclz aan lucide 
dromen. 
ffoufi/.r~.crk 13 onderzoekt de mogelijkl~eid dat de overlap tussen dissociatie en 
rai~lasierijkheid gemediecrd wordt door verstoringen i11 het slaap-waak ritmc. Oiize 
inediatie analyse laat dan ook zien dat deze slaapervariiigen een deel v m  de relatie 
nussen dissociatie en fanlasierijkheid kunnen verklaren. 
ln'o(fl2stuk 9 poogt de beviilditigcii iiit hoofdstuk 7 en 8 Ze ondersteunen door 
versilorittgen in her slaap-waak i ibne atsicstief in  kaart te brengen. Daarom maten wij 
naast subjectieve sleapcrwaringei~ e>& trog t .~~st  EEG. Wet als irn hoofdstuk 7 en 8 volnden 
wij dat  dissociatie saaïlcn ging xnel subjectieve slaapervariiigen. Deze subjectieve 
slwcupervasiiigen waren niet gerelateerd aan cle power in l.iet rust EEG. Dissocisrtie bleek 
echter wel saiilen [c gaan met eeii verhoogcle power in de 0-band en een suppressie in de 
a-lst~ird. Dit is iiiileresst~nlt, omdat eerder onderzoek deze deviatie relateert aan inferieure 
prcsrulie op gclie~igen- en aandachtstakc11 (Klirïicsch, 1999), maar ook aan de 
Y~yplingoge Pbtse (Taiinka el nl., 1997). 
De alysmeïre cibccuscuc Let dc l a o o ~ d b e v i n d ~ z  nog eens op een rijf& en toont 
nnogeli~jkhederi voor aoekoinstig orrderzoek ap I-iel. lenei1-t van dissociatie. 
Zusammenfassung 
In der lirliilisc2ien Literamr wird regelrnä0ig unterstellt, dass dissozlativc En-fah~~ungen 
die Maiiifestation eines def%nsiven Mechanis~neis sind. Diese &uaakarne basiert Jedacl~ 
auf einer fragwürdigen elnpjriscllen Basis (Kihlsirorn, 2005). Die Anbialiiiie, dass 
dissoziatitive Erfahrungen defensive Eigenschafteiz beinhalten, wird ii-i dieser 
Dissertation hinterfragt und empirisch untersucht. 
KapSteF I liefert einen kritischen l3kmblick über den ZusammenAiang zwischetz TraLiina 
und Dissoziatbon. Studien, welche diesen Zusamiire~~liang untersuchieu~, werde11 
präse~rtiert ui~d Schwachp~lnkte hierbei aufgezeigl. Fen~er werde11 verscl~iedemie 
Fersiarilichkeitsrner'kinale, die im Zusammenhang isiii Dbssozlatioiz stehcnr, iii~tersucht 
und die Mtiglichkeit diskutiert, dass diese zum Ailiftreten von Scil.ielrrkorrela~ionct~ 
zwischen einein retrospektiv anigegebenem Trauma und Dissoziationen Rkiihren 
(konnten). 
Wir kunimei~ hierbei zum Ergebnis, dass der konstatierte Zusart~i~lemihang viel werriger 
affensiclrtlich und eindeutig ist. als dies bisher in der Lizerahlr dargestellt wird. Auch 
leiten wir mehrere, der Irierars abgeleiteten Proagiaoseii voiii der ScY~lrissfolgeruiig üb, 
dass dissoziative Erfalwunigen die Manifestation eines Ver~eidiyuiigsmecJzat'~is~i~us seien. 
Diese Prognosen werden in den folgeiadeii Kapiteln empirisch übetprtift. Dei? Ahschl~iss 
des Kapitels bildet eine alternative Auffassuiig, welche dass Enrstelieti von Dissoziatioi~ 
in Zusarninlenl.iaiig mit Störungeti des Schlaf-Waclr-Zyklus brrngt. 
Wenn Dissoziation die Maraifestatio~i eins hbwehril1ec21ai~is~i1~1s ist , dann w2re %LI 
erwarten, dass Persoiien mit erholateri Frequeiueai von disssaiativen Erfalarungcia 
weniger stark alusgeprggte physiologische ReaklivitBteiz zeigen, wenn sie mir er.tintionell 
negativen Situationen konfkontiei-t werden. Die dieser These erilsprcchendc Progriose 
wird in Ted S dieser Dissertation mit Hilfe verschiedeiler pliysinlogiisclieii Paraiizeter 
untersucht. 
K ~ p i f e l 2  besclrreibt eine Studie, die den Eiiifluss des CI.iarakterzuges Dissozi;itiori auf 
die Ha~itwJiderstasaclsreaktiair währei~d eines ernotioi~ellea~ Qideofraginients ur~tersucht. 
lin Gegensatz ZLK defensiveri Fuiiktion wo11 Dissoziatiori, die oft i i i  der kliriiuclzei~ 
Literatur besclirieben wird, zeigten lrrdividuen mit einem 1.iolreil /3is.;oziatio11sirive1~11 
einie sfarkete Wziutwiderstandsreak-tiori als sollcl-ie niiit eincn~ geringeren 
Dissozinthansniveau. 
K~prfeF 3 berichtet illber zwei Studien, in welchen mit I-PYlfc eiiies 'I'rier Cocial Stress 
Tests akuter Stress induziert wurde. Irz beideia Studie11 waren Disscsziatioi~silivea~vs 
unabhängig von einer t in te rdr~chng  der physiologischen Reaktiuitgi, dPc wir mit Hilfe 
der Cortisolresktion maßen. Jedoch berichteten Teiltiehiner rnil cincrn holiei~ 
DissoBatiorrsiiivea~~ hierbei su@jektiv vber gs813ere Stresserl7;lhrzm~c11. 
Th1 I1 dieser Dissertatiori beschlftigt sich mit der Frage, ob die Xi~naili~r-r~c gereclli~feriigt 
ist, dass Disso~iatioil mit einer selektiven Abweicliuiig aul'clern Gebvct des 
Aufmerksamkeit zusamnienh&ngt. 
Kc1/3ikI 4 präoienriepr die Befiinde einer Studie, die von einer modifizierten Srroap 
Aufgabe mit emorionell negativen und neutralen Stimulus-Wörtern Gebrauch nnacht. Irn 
Gegeuisatz zu den Prognosen, die regeirnäfiig in der klinischen Literatur gefmden 
werden, reagierten Teilnchrn,cr mit hohen DissaziaaPoinsniveaus langsamer auf siimtliche 
Stimuli, uiaabhiingig vair deren Valenz. Ausgehend von diesem Befund muss 
Di~soziailion folglich als eine globale Abweichung auf denu Gebier der Aufmerksamkeit 
angesehen werden. 
K q ~ r t e l 5  untersucht, ub Dissoziation mit sub;lileii Abweichungen auf dem Gebiet des 
exekutiven f~~~urkilloa-iicrcns zuramrnenhäingt. HieriZar statzen wir uns auf die Randon-a 
Nuiaber Generationi Task. In der entsprechenden Auigabe werden die Teilnehmer 
gebeten. zu;rclllige Zahlensequenzen zu generieren. Die Befunde dieser Studie stutzeiz 
clie Venriuiung, dase dissaziarive Erfahrungen mit Abweichungei~ auf dem Gebiet des 
exekutiven F~iitktionierens zusarnrnenhangen. 
Kcrptsrl I )  beschreibt eine Studie, welche die Elypothese pnifie, dass Individuen die 
hoch dissoziativ sind besser die Gedanken an negative lnforrnatiotuen, iinterdnicken 
kli-rrrneii, welclte wailirei~ci der Untersuchung in der Form eines emotionellen Videos 
präsenllefl wurden. Unsere Llaten legen jedoch nahe, dass Ii~dividuen init hohen 
Dissoziationsniweaus ersta~inlicl-ierwt.ase diese Gedanke1 sc8.ilecliter uniterdnjcken 
kbi~uiei~ als 111dividuen mit nieclrigeir Dissoziationsniveaus. 
In 7cil Ir11 wird eine alternative 1-lypotliese zitr Eiitsteliunig von Dissoziation gepriYft . 
Ntitnlicla dic MCuglichkeii, dass Slöruilgen des SclilaGWach-Zyklus die Ursaclie dieser 
Brhi.trungen sind. 
K~~pils~e/ 7 prtiscnlieri eine Studie m r  Bezieliuilg zwischen Dissoziation und 
verscl-iiedetlicn Sclilaferfahruiigeri. Hierbei zeigt sich ein Zusaminenlnang zwischen 
Dissoziation uiid ui~terscliiedliche~i Sclilaferfalirungen, L.B .  Albtitiumen, nicht aber iizit 
luzide11 'T"räurne11 oder einem bestimmten Schlafinrtster (Morgenrnei~scli oder 
h betidinensch). 
iP;c,y~i,el8 ~ia~ders~iclat die Miögliclzkeit, dass der robuste Zussrriimetlha~ zwjsclieri 
Fantasieneiguiig uild Dissoziaiiosi durcli Störurugen des SchlafiWach-Zyklus venirsaclit 
sein k61iiaie. Eine Medialionsanalyse uiatcrstlihk diese Aliiiiaß~rne cla eins 'Teil dcs 
Zusee~aol~enl-iaitgs zwjschetli I~nn~asieneig4ing ~ii.td Dissoziation auf diese 
Sclnlal'erLilir~t~~~ci~ zuriickzurtl-iren ist. 
K ~ N J V /  Y besclareiht cinc Sl~udic, die darauf'abzielt, deii Zusaminenhanig zwischen 
Uissozilrlioir uild Scl.rllai'uiiabl.iiingig voll selbst angege'beileli Schlaferfai~iinnngein ZLI 
clri;iiili~lzieren. Danbiii zcichielen wir auY3er den sztbjek-live~a Sclila1krf;ahrungen auch 
nocli ein Itulic-GLG ai1if. Wie erwtlrret zeigt sich ein Zusamnieishang zwiscllen 
sub,jektivc~i Sel~lakrfalzriniigcn mit Dissaaiatioti, tiicsi~t aber mit den EEG-Ableituzgen. 
Jcduclu besteht ein Zusaniiliei~li~~ig zwischen Dissozi:ttiorl uuid einer Zliizahme der 
hktivl2iil iin Alplra-Band iilrd einer AbnaEu~ie irn Theta- und Delta-Band. Diese 
Abweichungeii wende11 vors einigeir Autoren mit geringer B.,eistmnig auf dem Gebiet der 
Ai~~l'oirerksiaiiakeiU ~in.rd des Ged!ichbiisses (KPiinescBi, 1999]1, sowie mit der hypnagogen 
Phnse Q'l'anaka, Haysl-ii & L.Ilori, 19973 in Z~sai-i~ii-ici~haiig gebsacl-ic. 
Iia der Allgerner~se~? Dishrssior~ wresdera schlltaRli~h die wichtigsten Bef~mdc dieser 
Dissertatioi;m msain~rnengefasst. Den .4bscl.iluss unseres Obei l lcgu~~~e~z bilden 
Forschungsdesiderate. 
